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COMMENTAIRES
SUR LE NOUVEL AGE DE LA MISSION

J'aim erais com m encer en com m entant I'expression «nouvel §ge de la m ission», que je trouve fort significative, quoique, autant que je sache, on I'em ploie d la I6g6re et sans connaTtre ses implications. L'expression presuppose I'id6e, auJourd'hui repue par des penseurs com m a Paulo Freire, qu'on
peut diviser en dres I'histoire humaine (d'une maniSre impreci
se, evidemm ent). A chaque ere, la societe est specifiee par
certaines dynamiques, dont d'aucunes stimulent le developpem ent de I'hom m e tandis que d'autres lui font obstacle. A che
que ere, les grands meneurs entrant dans la comprehension
critique des dynamiques de leur societe, et aidant leurs contem porains e les com prendre egalem ent; ainsi facilitent-ils
I'em ergence d'une ere nouvelle, e mesure que les gens adoptent de nouveaux moyens de relations plus compatibles avec
la vocation de I'hom m e.
Dans I'Eglise, sem blablem ent, surgit une ere nouvelle lorsque des Chretiens creatifs developpent des moyens qui favorisent r§ tre de I'Eglise, perm ettant d'em erger e des valeurs
evangeiiques qui, pour plusieurs raisons, etaient en sommeil e
rere precedente. Ces nouveaux moyens d'etre Eglise ont peu
e peu prevalu, et une ere nouvelle a commence. T ou t ceci,
assurement, arrive sous la conduite de I'Esprit de Jesus (qui,
lui-m§me, a inaugure une ere nouvelle definitive) et, normalem ent, dans notre tradition catholique, e travers des personnes
qui ont fonde ou renove des ordres religieux.
Si nous acceptons done que nous som m es entres dans un
nouvel age de la mission et que nous voulons le comprendre,
nous devons repondre a deux im portantes questions:
— quel etait I'age anterieur qui s'est aujourd'hui ache-

ve?
— com m ent ra g e nouveau en differe-t-il ?
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On peut trouver, je crois, le clef de r6ponse ^ ces deux
questions dans I'affirmation de Karl Rahner que, pour la pre
miere fois depuis les premieres annees de son existence,
I'Eglise a, de nos jours, I'opportunite de devenir une Eglise
mondiale.
L'§ge ant6rieur, m§m e en adm ettant que Rahner ait quelque peu exag^re, s'est 6tendu sur quelques sidcles, peut-gtre
sur un milignaire. Les implications sont claires. Cela veut dire
que, si I’on pose la question de la Mission aujourd'hui de fagon
adgquate, nous devons avoir un certain sens de I'histoire, non
seulement I'histoire des cent ou deux cents ans passgs, mais
toute rgtendue de I'histoire de I'Eglise. Or ceci interpelle I'Eglise entigre, mais spgcialement les Congrggations com m e la
n6tre, fondges durant le sigcle dernier ou le prgcgdent. II n'y a
pas moyen de trouver dans notre histoire les souvenirs qui
nous perm ettront de comprendre le nouvel §ge de la mission.
On doit aller plus loin. En particulier, on doit faire le saut indis
pensable pour nous libgrer des attitudes de I'gre coloniale, qui,
rappelons-le, fut prgcisgment g son zgnith au m om ent ou notre
Congrggation gtait en pleine efflorescence. On doit se souvenir
de la Mission telle que I'ont comprise Cyrille et M gthode,
Patrick et les moines anglais et iriandais de I'gre prgmgdigvale.
Ce sera une tache longue et pgnible. Je le fais ressortir
parce que, aux yeux d'un grand nom bre, la turbulence qui a
marqug les annges 6 0 et 7 0 est maintenant finie, «gr§ce g
Dieu» com m e le disait, je m 'en souviens, un des documents
prgparatoires au chapitre de 1 9 8 0 , «les choses se tassent g
nouveau» I L'idge, par exam ple, souvent soulignge g Carcave|lo s , qu'en 1 9 8 6 nous pouvons fixer des parties de nos Consti
tutions qui demeureront dgsormais inchangges est tout g fait
naive. Le changement d'attitude requis de I'Eglise et de la
Congrggation pourrait n'gtre pas arrivg en si peu de tem ps. Un
age nouveau, com m e tout premier-ng, gmerge laborieusement
et g grand'peine. II doit y avoir auparavant des signes dans le
soleil, la lune et les gtoiles; les hom mes doivent mourir de
peur tandis qu'ils attendent ce qui menace le m onde, les puis
sances du Ciel doivent etre gbraniges: alors seulement la libgration est toute p ro che!
Bien sOr, nous avons besoin de stabilitg et de Rggles. A
ce point de vue, nous avons progressg durant les dernigres
annges. Je me rappelle qu'au chapitre de 1 9 6 8 quiconque
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essayait de faire des regies se faisait dire aussitot: «il ne faut
pas ferm er les p o rte s !» M em e en un tem ps de rapides changem ents, des Regies sont n6cessaires pour nous sauvegarder
de la tyrannie des gens fantaisistes ou pour nous habiliter d
survivre en tem ps de crise. Mais nulles regies ne peuvent nous
sauver de la peine et de I'incertitude que com porte la naissance du nouvel age de la mission.

Tout ceci devient plus clair lorsque nous examinons la
r6ponse de Rahner S notre seconde question sur la nature de
I'age nouveau de la M ission; I'Eglise est en devenir d'une Eglise mondiale! Rahner, com m e tous les grands penseurs, a
compris les dynamiques de cette 6re-la. Le p6ch6 d'habitude
de notre ig e , c'est la fragm entation . . . fragm entation h tout
niveau, entre cultures et individus, entre les diff6rentes cou>ches de notre moi, entre humanit6 et nature, entre humanity et
Dieu. C 'est pr6cis§ment parce que le monde moderne vit des
vies fragm ent6es que I'Eglise aujourd'hui est appelee ^ etre
une Eglise mondiale, un symbole de cette communion k laquelle Dieu nous appelle, une communion qui existerait non seulem ent entre les peoples, selon I'assertion de Rahner, mais h
tous ces mSmes niveaux ou la fragm entation domine pr6sentem ent.
Si maintenant Ton 6tudie la vie religieuse ^ travers les siecles et dans toutes les form es qu'elle a prises, on trouvera une
espdce de fil common qui a toujours aid6 les gens ^ parvenir ^
I'harmonie. On en peut conclure que la vie religieuse au
jourd'hui doit avoir pour but principal de venir k bout de la
fragm entation sous toutes ses form es et, en son lieu et place,
de d6velopper harmonie et communion.
Voici, k titre d'exem ple, I'harmonie entre culture traditionnelle et foi en J6sus. Nous savons tous le melange gradual de
culture et de foi qui s'est r6alis6 aux premiers si6cles de la
Chr6tient6, qui est I'histoire de I'Eglise catholique dans I'Europe de I'Est et de I'Ouest, en Angleterre et en Irlande. C 'est une
merveilleuse histoire, un triom phe de la sagesse humaine aussi
bien que de la grace Dieu, et une bonne partie s'en est derouI6e dans le cadre de la vie religieuse. Pour des raisons diverses, le processus s'est arret6 k un certain m om ent. II ne put se
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poursuivre durant les grandes pouss^es missionnaires des si^cle recants. Le r6sultat en fut la fragm entation, les Chretiens
ne purent int6grer leurs traditions culturelles et leur foi. A ujourd’hui cependant, le processus est a nouveau en route. Une
des marques du nouvel §ge de la mission est qu'Indiens et
Africains deviennent k la fois pleinement peoples de leur propre culture et pleinement catholiques, de mem e que, des sidcles auparavant, Bdde et Augustin, Catherine de Sienne et Ber
nard 6taient I un et I autre § la fois. Ce sont encore les religieux
qui sont ^ I'avant-garde de ce processus.
II est essential que notre Congregation y joue son r6le,
particulierement dans les regions ou elle attire un grand nom bre. Ceci pose un probieme humain qui est, en realite, un probldme sociologique. Le Spiritain traditionnel, surtout de ceux
qui sont dans le Tiers-M onde, est un hom me d'action, un
pionnier, un «broussard» (je me rappelle un grand missionnaire
qui etait revenu dans son pays d'origine enseigner dans un
college et qui etait enchante d'etre surnom me «broussard»
par les etudiants), que le domaine academique im patiente, plus
interesse e la construction d'ecoles qu'e la philosophie de
reducation. (II y a toujours eu des exceptions!) Ces hommes
ont donne naissance e des communautes religieuses qui sont
appeiees e etre des centres de culture et d'apprentissage, de
philosophie, de poesie et de danse. II y aura le, surement, des
chocs de personnalitei
Je rappelle aux confreres europ^ens que I'harmonie entre
culture et foi est dans leur sang; c'est une part de leur m6m oire tribale, com m e disent les sociologues. Ils I'ont sous les
yeux dans le «Book o f Kells», Chartres, le «Rock o f Cashel».
^ Nous, du Tiers M onde, nous devons partir de z6ro; ils peuvent
nous aider en nous enseignant leur histoire. Quand j'6tais 6tudiant en Irlande dans les annees 5 0 , il 6tait de bon ton de
d^crier les scolastiques iriandais qui se sp6cialisaient en Etu
des celtiques; on disait qu'ils ne pretaient nul int6ret aux mis
sions. De mon poste actuel d'observation, je ne pourrais imaginer un meilleur cours pour preparer quelqu'un aujourd'hui d
gtre missionnaire. La spirituality celtique n'^tait pas seulement
la source qui alimentait quelques-uns des plus grands mission
naires de I'histoire de I'Eglise, c'ytait un melange de foi et cul
ture qui peut §tre un moddle pour les Jeunes Eglises au
jourd'hui. Au risque de suspicion, je I'appellerais la spirituality
d'une Eglise populaire. A ceux qui cherchent une alternative
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aux 6tudes celtiques, je recomm anderais l'6tude de I'ouvrage
classique de Jean Leclerc: «T he Love of Learning and the
Desire for God».
Puis il y a I'harmonie entre pri^re et apostolat, qui n'est
qu'un aspect de I'harmonie entre 6l6m ents actifs et elem ents
passifs dans l'§tre humain. Toutes les cultures traditionnelles
ont une harmonie inn6e d'activite et de loisir. Nous qui avons
v6cu en Afrique, nous avons toujours 6t6 frapp6s par I'im portance que les gens y donnent a I'art de converser: c ’est un
tem ps qu'on ne peut pr6cipiter. Le monde moderne, avec son
excessif accent sur I'activite, a balay6 cette harmonie, non
sans un dom m age 6norme S la psych6 des gens. La vie religieuse a toujours 6t6 un harmonieux melange des deux, un
t6m oignage vivant d'une bonne mani^re humaine de vivre. La
vie religieuse peut gtre, com m e elle le fut a travers les siecles,
g I'avant-garde de ce que Paul V I appelait, dans Populorum
Progressio, «la recherche d'un nouvel humanisme qui perm ettra g I’homme moderne de se retrouver, en em brassant les
valeurs sup6rieures de I'am our, de I'amitig, de la priere et de la
contem plations. Le Pape ajoutait que cette recherche requ6rait
«la pens6e profonde et la reflexion d'hom m es sages»; la
legon de I'histoire est que la vie religieuse produit cette espgce
de sagesse.
J'ai remarqug, h Carcavelos, une tendance d revenir g la
mauvaise manigre de poser ce probigme (la manigre de l'§ge
antgrieur), g savoir, de se dem ander quels gigments dans notre style de vie sont subordonngs aux autres. En fin de com pte, la commission a acceptg que notre vie com porte quatre
gigments: apostolat, communautg, conseils gvanggliques,
prigre, et chacun est absolu. Ceci est harmonie, et non pas
fragm entation, selon I'ancien entendem ent de la vie religieu
se.
Je n'ai donng que deux exem ples, mais tous deux visent
une autre fragm entation que nous devons vaincre dans I'age
nouveau de la M issio n : la fausse opposition entre les diffgrentes form es de la vie religieuse. Je suis gtonng de toute la con
centration sur I'identitg pratiquge par les congrggations religieuses aujourd'hui («quel est exactem ent notre charisme?»).
Je le vois comme un sym ptSm e de ce dgsir malsain de savoir
qui nous sommes, qui est une marque de notre culture de
fragm entation, alors que Jgsus nous a enseigng que c'est seulem ent en nous perdant que nous pouvons nous trouver. Nous
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som m es appel6s k §tre nous-m emes plutot qu'^ nous connaTtre nous-m emes, et nous serions contents de dire de nos
ordres religieux ce que Saint Francois disait de cheque personne: «c 'est ce que nous som m es devant Dieu que nous som 
mes et rien d'autre». M on argument principal d ce sujet, n6anmoins, est qu'en cherchant notre identity I'on s ’enferm e toujours dans une probl6matique qui appartient h I'ig e ant6rieur.
Exam ple; la soit-disant opposition entre vie monastique et vie
missionnaire. J entends souvent des confreres europ6ens dire
avec insistence que les deux choses sont opposees; ie me
dem ande ce qu'ils font de leur propre histoire. Tout ce que j ’ai
dit m ontre que, loin de nous distancer de la tradition monasti
que, nous avons un besoin urgent de nous ouvrir aux grandes
legons qu'elle nous donne.
J ai des reserves semblables sur la notion d'ordres «sp6cifiquement missionnaires». Cette notion a vu Ie jour au dixneuvidme sidcle, elle avait du sens en ce contexte, mais n'en a
que trds peu dans I'age nouveau de la Mission. Notre Province
de Trinidad a beaucoup souffert sous le fardeau d a v o ir a se
corifoirner a ce m odaie; il fut un tem ps ou les hautes autorit6s
de la Congregation dirent a la province qu'elle n'6tait pas spiritaine parce qu'elle n'envoyait pas un grand nombre de confre
res en «pays de mission ». Notre province, c'est tras clair pour
moi, se developpait selon sa propre dynamique interne, avec
tous les elements de la vie religieuse, et, ainsi qu'elle continue
de le faire, son esprit missionnaire distinctif se manifests com me de par le passe.
En general, je trouve qu'on projette sur nos fondateurs un
souci d identite qui historiquement ne fut pas le leur du tout
| J imagine les fondateurs com m e quelques anciens Spiritains
merveilleux que j'ai connus, si surs de leur propre identite et
de leurs propres realisations qu'ils mettraient leur main sur
I 6paule des jeunes confreres, en un geste de continuite mais
aussi d encouragement e suivre de nouveaux sentiers

Ceci nn amene e mon argument final. Notre Congregation
va entrer dans I'age nouveau de la Mission, non pas d'abord
par les decisions de chapitres ou les textes des Constitutions
ni m§m e par I'etude de I'histoire, aussi im portante qu'elle soit.
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mais par les decisions spontan§es des confreres, la conclu
sion 6tant que rien n'est plus im portant ou constructif dans la
Congregation aujourd'hui que de se m ettre mutuellement le
main sur I'epaule.
L'un des traits de la civilisation moderns est que Ton aime
planifier ses institutions. II est n^anmoins des institutions ou
planifier n’a qu'une valeur tr6s Iimit6e. Les parents ne peuvent
planifier ce que deviendront les enfants, une 6cole d 'art ne
peut planifier ce que cr6eront ses 6tudiants, un laboratoire de
recherche ne peut planifier ce que ses experiences d6couvriront; la vie religieuse est une sorts d'institution sem blablel
Tous les ordres religieux sont n6s du fait que des personnes
profondement spirituelles ont senti le besoin d'exp6rim enter
une chose que negligeait le rests de I'Eglise; quoi que nous
pensions, c'est la m§m e dynamique qui les garde en vie. J'en
suis tr6s frapp6 dans ma propre province. Nous nous mouvons dans une certains direction pares que quelques-uns de
nos confreres ont commence i fairs des choses qu'ils ne cortiprenaient pas trds clairement eux-m §m es, et qu'ils ont com pri
ses avec le tem ps. J'ai entendu d^crier des confreres dans la
Congregation com m e «en dehors du courant principal de la
Congregation», alors qu'en fait ils s'etaient adonnes e une
t§che tout e fait en accord avec nos traditions. Assurem ent,
tout mouvement spontane n’est pas authentique; il nous faut
accomplir notre t§che de discernement, fairs notre reflexion
critique dans la ligne de I'histoire, com m e je I'ai explique, mais
sans inquietude indue, en se souvenant du principe de Gam a
liel dans les A ctes: «Si c'est des hom mes que vient leur reso
lution ou leur entreprise, elle disparaTtra d 'e lle -m e m e ; si c ’est
de Dieu, vous ne pourrez pas les fairs disparaTtre. N'allez pas
risquer de vous trouver en guerre avec Dieu I » (A ct 5 .3 9 ).
C 'est I’Esprit que nous conduit au nouvel age de la M is
sion, nous devons apprendre e relire I'enseignement de maTtres spirituals com m e Frangois Libermann sur la docilite e I'Esprit, en sorte qu'il s'applique egalement et aux personnes individuelles et aux institutions com m e notre Congregation dans
I'Eglise enti^re. C 'est Id une t§che, aussi, du nouvel 3ge de la
mission . . .
Michel De V e rte u il, Cssp.
Sup6rieur provincial de Trinidad
Septem bre 1 9 8 4

